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　本稿は The Book of Illusions (2002) において、それまでのオースターにとっての主要な
問題に対して新しい解決が提示されているという立場から作品を考察したものである。
　その問題とは消費社会とどのように取り組むかという問題である。オースターの散文処女




































を描いている。Christopher Laschの The Culture of Narcissism: American Life in An Age of 
Diminishing Expectations（1979）における主張の根本にもそれがある。以下の一節は家長
的権威の衰えに関する箇所である。









































意味をつかもうと努める、人類の大仕事の一翼を私も担っているんだ」(The Art of Hunger 
336:461)と言っている。これらの発言から自我理想と社会的理想はオースターの関心事と
見なしてよいだろう。次節では、自我理想の消失と社会的理想の消失の例を、オースターの












































































































































































































































インタビューで語っていると思われる。それは、The Music of Chance (1990)を書き上げた
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直後、成し遂げた仕事に有頂天になっていた彼に娘がうんちをしてそれを見てと言って、彼




































































て、彼はお金をその時受け取ったことを「今でも悔んでいる」（Hand to Mouth 45:105）
と言っている。「にわかに物質主義がひどく疎ましいものに思えてきて、金こそ何より善だ
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２　Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American Life in An Age of Diminishing 
Expectations (New York: W. W. Norton Company, 1979), 12.　以下、この作品からの
引用はこの版による。邦訳は石川弘義氏の拝借した。クリストファー・ラッシュ『ナルシ
シズムの時代』石川弘義訳58ページ。
３　Paul Auster, “Interview with Larry McCaffery and Sinda Gregory,” In The Art 
of Hunger : Essays, Prefaces, Interviews and Notebook. (London, Boston : Faber and 
Faber, 1997), 307. 邦訳は柴田元幸・畔柳和代訳を拝借した。ポール・オースター 柴田
元幸・畔柳和代訳『空腹の技法』428ページ。
４　Paul Auster, Hand to Mouth: A Chronicle of Early Failure. (London, Boston: Faber 
and Faber, 1997), 11-12. 以下、この作品からの引用はこの版による。邦訳は柴田元幸氏
の訳を拝借した。ポール・オースター　柴田元幸訳『トゥルー・ストーリーズ』67ペー
ジ。
５　Paul Auster, The Locked Room In The New York Trilogy ( New York: Penguin,1990), 
23.　以下、この作品からの引用はこの版による。邦訳は柴田元幸氏の訳を拝借した。
ポール・オースター　柴田元幸訳『鍵のかかった部屋』27ページ。
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The Book of Illusions : True Life in America
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Abstract
  One of the themes of the works of Paul Auster is the individual’s problems in the 
consumption society which came into existence with the development of capitalism. 
The design of the first part of his first prose work The Invention of Solitude, is the 
problem of the protagonist: he suffers from an unending wound inflicted by his father’s 
lack of love for him and this lack of human warmth is aggravated by the inhuman 
consumption society.  In The Culture of Narcissism: American Life in An Age of Diminishing 
Expectations, Christopher Lasch writes about the same problem of modern Americans’ 
personality, arguing that the decline of institutionalized authority like patriarchal one 
has brought about the difficulty of attaining the ego ideal and, as a result, that modern 
men have failed to find any social ideals, but instead they in vain seek to solve the 
problem by means of therapy.  In Auster’s The Locked Room and Leviathan, we can find 
two attitudes depicted which are formed in the consumption society: the attitude of 
persistently grappling with individual’s problems and the radical one of going into his 
own world of thoughts while rejecting not merely the consumption society but also 
other people.
  Even after writing Leviathan, Auster seems to have felt the necessity of dwelling on 
the issues of living in the modern consumption society.  He had to confront himself 
with those issues when writing the essay Hand to Mouth (1997) and Timbuktu (1999).
  In The Book of Illusions, which came after those two works, Auster succeeds in 
describing his way of solving the issues: main characters have the shared awareness of 
what Lasch calls “the sense of historical continuity.”
